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かったという例もあるが（Khalsa et al., 2008; 
Parkin et al., 2014）、瞑想の実践によって内受
容感覚の正確性が上昇すると報告した論文も見
られる（B o r n e m a n n  &  S i n g e r,  2 0 1 7 ; 












































































































関西圏の文系の大学生 163 名に対して 2019
年 1 月 15 日に調査を行った。回答していない
調査項目のある回答者 11 名を除外し、残り













MAIA-J（MAIA in a Japanese population）







and excitement）」、「 爽 快 感（refreshing 
mood）」、「 疲 労 感（fatigue）」、「 抑 う つ 感














子から成り（表 1）、項目数はそれぞれ順番に 7, 







表 1．内受容感覚への気づきの多次元的アセスメント（MAIA-J）の因子（Shoji et al., 2018）











































.15   .33*** .21* .28** .16
.06   .43*** .24** .25** .06
.04 .03 .10 .02    .31***
.04  .26** .17* .17* .07
.05   .42*** .37*** .34*** .12

















をMAIAの各因子の意味（表 1 または表 4 を
参照）を記述して整理すると、爽快感が高い人
は “ 身体感覚への注意を保ってコントロールす
る能力 ” が高く、“ 自己洞察的に身体への積極
的な傾聴をする ” 傾向が高く、“ 身体感覚と感
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致 す る（Pollatos et al., 2009; Terhaar et al., 
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Relationship between Mood and Interoception
Hiromiki TANAKA
Various factors influence the mood, and the interoception, which is sense inside the body 
may play an important role in clinical psychology and psychosomatic medicine. In this study, we 
defined the mood as “the persistent and untargeted integration or unity of the state of mind and 
body situated between affection and emotion”, and examined its relevance to the interoception. A 
questionnaire survey was conducted in 152 college students using the “Mood Inventory” and 
“Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness - Japanese Version (MAIA-J)”. The 
results showed that “refreshing mood” was positively correlated with “attention regulation”, 
“body listening”, “emotional awareness”, and “trusting” of the interoception . In addition, the 
mood of “fatigue” and “depression” was negatively correlated with “attention regulation”, “body 
listening”, and “trusting”. “Anxious mood” was positively correlated with “noticing”, but 
negatively related to “not-distracting”. There was no correlation between mood “tension and 
excitement” and interoception. This study suggests that various subjective moods are related to 
various aspects of interoception in MAIA-J.
Key word：interoception, mood, multidimensional assessment of interoceptive awareness（MAIA）
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気分と内受容感覚との関連性
気分には様々な要因が影響し、内受容感覚はその中で臨床心理学的、心身医学的に重要な役割を
果たす可能性がある。本研究は，気分を「情動と感情の中間にあり，対象をもたない持続的な身心
の状態の統合あるいはまとまり」と定義し，身体内部の感覚である内受容感覚との関連性を検討した。
大学生 152 名を対象にして，「気分調査票」と「内受容感覚への気づきの多次元的アセスメント
（MAIA-J）」を用いて質問紙調査を行なった。その結果，気分の「爽快感」と内受容感覚の「注意制
御」「身体を聴く」「感情への気づき」「信頼する」との間に有意な正の相関が見られた。また，気分
の「疲労感」「抑うつ感」と内受容感覚の「注意制御」「身体を聴く」「信頼する」との間に有意な負
の相間が見られた。そして，気分の「不安感」と内受容感覚の「気づき」との間に有意な正の相関
が見られ，「気が散らない」との間に有意な負の相関が見られた。気分の「緊張と興奮」と内受容感
覚との間には相関は見られなかった。以上の結果より，主観的な様々な気分とMAIA-Jにおける内
受容感覚の種々の側面が関係していることが示唆された。
キーワード :内受容感覚、気分、内受容感覚への気づきの多次元的アセスメント（MAIA）
